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Abstract
  Soft-volleyball was developed by the Japanese Volleyball Association as an event that 
anyone can easily enjoy according to the player’s age, sex, physical fitness and skill levels. 
Currently various type of competitions held in various place in Japan and it became one 
of lifelong sports.
  The purpose of this study was to clarify the relationship between categorization and 
satisfaction of the soft-volleyball team and player to obtain basic data for future spread 
and development. The survey was conducted to 43 team 451 player which participated 
in tournament, by using the questionnaire method. For analysis, factor analysis focusing 
on the purpose of play and classified by cluster analysis and confirmed the difference by 
analysis of variance. The results were summarized as follows:
1.  Soft-volleyball enthusiasts had 40% of the players who were not members of the 
volleyball team in the club activities if the school days.
2.  Focusing on the satisfaction for current team and analyzing it by dividing into two 
groups of satisfied and dissatisfied, there was a significant difference in human relations 
within the team and strength and proceed of practice. 
3.  As a result of team categorization, satisfaction of player belonging to teams whose 
representatives have a leisure type value consciousness was the highest. 4.As a result 
of paying attention to the purpose of doing soft-volleyball, it was possible to identify 
three types of soft-volleyball players. 
  It was suggested that human relationships have a great influence as a factor that 
regulates satisfaction. Regarding the team, the satisfaction level of leisure type value 
conscious team was high. For the player, it was identified as 3 types and there was no 
difference in satisfaction level for each type. And it became clear that many effects can 
be realized by doing soft-volleyball for various purpose.























































































































































平成 30 年 5 月 27 日および 8 月 5 日とし
た．平成 30 年 8 月 17 日を締め切りとし，
遅れて回答があったものも随時受け付け，
最終締め切りは平成 30 年 8 月 26 日とし
た．本研究における調査用紙配布数はチー
ム数 36 チーム，配布数 451 部であり，回
収数がチーム代表者用 28 部（77.8％）所
属選手用 239 部（53.0％）となった．代表
者用調査用紙は無効 0 部，有効 28 部（有
効回答率 100%）となり，所属選手用調査





























































りの平均練習回数は 5.1 日で 1 回あたりの
平均練習時間は 130.2 分であり，おおよそ
週 1 回，2 時間ほどの練習を行っていると
いえるチーム内の登録人数の平均は 1 チー
ムあたり 16.0 人で，1 つのチームの中でカ
テゴリー別に複数のチームを組んだりして
いるようである．また、1 チーム 4 人（最
小値）というチームもあることから，ソフ




















ボール歴の平均は 116.3 カ月（9.7 年）だっ
た．1 カ月当たりの平均練習参加回数は 5.1





































































































的にかかる平均因子得点は表 2，図 3 のと
おりである．各タイプ内において一元配置
分散分析と多重比較を行い各タイプの特






































累積寄与率％ 19.810 37.185 53.176
因子抽出法: 主成分分析




































イプ 1 とタイプ 2」（<0.01）および「タイ
プ 2 とタイプ 3」（<0.01）との間で有意な
差がみられた．「心身向上性」因子ではす
べてのタイプの間において有意な差がみら
れた．（「タイプ 1 とタイプ 2」（<0.001），「タ
イプ 1 とタイプ 3」（<0.001），「タイプ 2 と
タイプ 3」（<0.05）），「交友関係構築性」因
子では「タイプ 1 とタイプ 2」（<0.001）お
よび「タイプ 2 とタイプ 3」（<0.01）との
間で有意な差がみられた．「容易性」因子
では「タイプ 1 とタイプ 2」（<0.001）およ







イプ 1 とタイプ 2」（<0.001），「タイプ 1 と
タイプ 3」（<0.05），「タイプ 2 とタイプ 3」
（<0.001））．「疾病治療」因子では「タイプ




（「タイプ 1 とタイプ 2」（<0.001），「タイプ



























































































バ レ ー ボ ー ル ア ン リ ミ テ ッ ド（2014）


































る研究 , 生涯スポーツ学研究 vol.14, NO1
ス ポーツ庁　スポーツの実施に関する世論
調査（平成 29 年 11 月～ 12 月調査）
ス ポーツ庁（2018）　スポーツ実施率向上
のための行動計画～スポーツ・イン・ラ
イフを目指して～
上 杉正幸（1987）　大学生のスポーツ価値
意識について　香川大学教育学部研究報
告
ソフトバレーボールチームおよびプレーヤーの類型化と満足度の関係性
109
